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ROschen auf der Heide
Es sah ein ^nab' ein ROslein stehn,
ROslein auf der Heiden:
Sah, es war so frisch und schOn,
Uhd blieb stehn es anzusehn,
Und stand in sttssen Freuden:
ROslein, ROslein, ROslein roth,
ROslein auf der Heiden.
Der Knabe sprach: ich brech dich,
R4»3lein auf der Heidenl
ROslein sprach: ich steche dich,
Dass du ewig denkst an raich,
Dass ichs nicht will leiden,
ROslein, ROslein, ROslein roth,
ROslein auf der Heiden.
Doch der wilde Khabe brach
Das ROslein auf der Heiden;
ROslein wehrte sich und stach,
Aber er vergass darnach
!Beim Genuss das Leiden.
ROslein, ROslein, ROslein roth,
ROslein auf der Heiden.

1.
I Heidenrdslein a folk-song?
Early in May of the year 1773 there went forth from the print shop
of Bode in Hamburg a little volume entitled "Von deutscher Art und Kunst. Einlge
fliegende Blatter , one hundred and eighty two pages "des schlechtesten Papiers
und fehlerhaftesten Drucks", which its author Johann Gottfried Herder character-
ized as "das hingeworfenste Stuck, was aus einer menschlichen Feder kommen kama,"
Yet therein, and especially in the first essay "Auszug aus einem Briefwechsel ttter
Ossian und die Lieder alter VOlker" lay the quintessence of all that Herder had
thought and said about that to him all-absorbing theme; Yolkspoesie versus Kunst-
poesie, which was to influence so profoundly many of Germany's greatest poets, and
Goethe first and foremost of all*
Herder, as the champion of folkpoetry was most deeply impressed by
its vigor, freedom, simplicity and spontaneous outflow of feeling, its utter natur-
alness in contradistinction to art poetry, in which the welling emotion of the un-
tutored mind has given way in greater or less degree to reflexion, and freedom of
natural expression to formalism. He praises the rhapsodies of Homer and the songs
of Ossian for their impromptu character, their unconscious force, dignity and mel-
ody, and laments that art has driven out and crushed nature and her disciples, the
bards and the minstrels. With the arrival of art, all was lost, "Die Dichtkunst
die die star mendste, sicherste Tochter der Menschlichen Seele seyn sollte, ward
die ungewisseste, lahmste, wankendste. , Preilich sind unsere Seelen heut zu
Tage durch lange Generationen und Erziehung von Jugend auf anders gebildet. Wir
sehen und fflhlen kaum mehr, sondern denken und gru beln nur; wir dichten nicht
liber und in lebendiger Welt, im Sturm und im Zusammenstrom solcher Gegenstande,
solcher Empfindungen; sondern erkflnsteln uns entweder Thema, oder Art das Thema
zu behandeln, oder beldes"...
Similar ideas had formed the wealth of content in his prize essay
f <T
"liber den Ursprung der Sprache" written the year "before. Rudolf Haym, in his bio-
graphy of Herder, sums up its message thus: "Die ganze Schrift ruhte von Anfang
bis zu Etide auf der grossen Wahrheit, dass alles Poetische, die sprachlichen Ele-
mente der Dichtung so gut wie die Dichtung selbst, nicht das Werk einer vereinzel-
ten, sondem der einheitlich zisammenwirkenden Krafte menschlichen Geistes, nicht
das Werk der Reflexion, sondern des unreflectirten, lebendigen Naturdranges sel."*
Herder himself says: "Es ist fur mich unbergreiflich wie unser Jahrhundert so
tief in die Schatten, in die dunkeln Werkstatten des Kunstmassigen sich verlieren
kann, ohne auch nicht ein Mai das weite, helie Licht der uneingekerkerten Natur
erkennen zu wollen. Aus den grOssesten Heldenthaten des menschlichen Geistes, die
er nur im zusammenstosze des lebendigen Welt thun und fiussern konnte, sind Schul-
Ubungen im Staube unserer Lehrkerker; aus den Meisterstucken menschlicher Dicht-
kunst und Beredsamkeit Kindereien geworden, an welchen greise Kinder und junge
Kinder Phrases lemen und Regeln klauben. Wir haschen ihre Formal! taten und haben
ihren Geist verloren; wir lemen ihre Sprache und fflhlen nicht die lebendige Welt
ihrer Gedankenn . Herder believed that poetry was originally the mother-tongue of
the human race, and that the best specimens of old poetry which we have, are rem-
nants of such a song-speech period. Speech, song, and poetry once had an intimate
relation which we no longer feel, and all three were but so many phases of a uni-
versal gift. Speech was poetry, poetry was song confided to human ears and not to
printed pages.
One may well imagine the animated interest, the deep sympathy which
the
this stirring theme aroused in the eager mind of/young Goethe, an effect which
was heightened a thousandfold by the almost daily intercourse of the two men dur-
ing the months from October 1770 to April 1771 while Herder was in Strassburg
undergoing treatment for a malady of the eyes. In the tenth book of Dichtung
1. - Haym. Herder, vol. I p.410

und Wahrheit Goethe speaks of his debt to Herder as follows: "Es war kein Tag,
der nicht auf das fruchtbarste lehrreich fur mich gewesen ware. Ich ward mit der
Poesle von einer ganz andern Seite, in einem andem Sinne bekannt als bisher
Die hebraische Dichtkunst, welche er nach seinem Vorganger Lowth geistreich be-
handelte, die Volkspoesie, deren Ueberlieferungen im Elsass aufzusuchen er uns an-
trieb, die aitesten Urkunden als Poesie, gaben das Zeugnias, dass die Dichtkunst
tLberhaupt eine Welt-und Vfllkergabe sey, nicht ein Privat-Erbtheil einiger feinen,
gebildeten Manner. Ich verschlang das alles, -and Je heftiger ich im Empfangen,
desto freigebiger war er im Geben, -und wir brachten die interessantesten Stunden
zusammen zu.
"
This mutual interest, however, bore very different fruits in the ac-
tivity of the two men. To Goethe it brought inner enrichment, and added power to
do the noble creative work which made him Germany^ greatest poet. To Herder it
brought added inspiration to his search for remains of folkpoetry in his native
land, the results of which should form a collection not unworthy to stand beside
Percy* s Reliques of Ancient English poetry, which had made a great impression upon
him a few years before.
The essay on "Ossian und die Lieder alter Vfllker" reads like an im-
provisation on the folksong with the Ossian material used merely as an introductory
theme. The pages literally glow with the enthusiasm of the author. He interrupts
himself again and again to draw from the store of poetic treasure with which his
memory is filled, and among these gems of folksong is to be found a little three-
stanzaed allegory about a boy who plucks a rose. It is the first appearance of
the poem which forms the subject of the present discussion.
This song in the "Blatter von deutscher Art und Kunst" bears the
title "Fabelliedchen" and is undoubtedly quoted as a folksong. Herder reprinted
the song as "Rflschen auf der Heide" in the second part of his volume of folksongs
which appeared in 1779, six years after the essay on Ossian. After ten more
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years this same little poem came to light once more as MHeidenr«slein", but this
time in the first collection of Goethe* s works in 17891 It is almost identical
with the two earlier versions except for the conclusion, that is, the last two
lines which read:
Half ihm doch kein Weh und Ach
Musst' es eben leiden
while the earlier form reads:
Aber er vergass darnach
Beira Genuss das Leiden,
The question immediately arises: How is such a coincidence possible? How could
Goethe print as his own composition a poem which had appeared twice - ten and six-
teen years before as a folksong in the works of a personal friend and distinguished
man of letters? Furthermore, Goethe says no word to clear up the mystery, either
then or at any time afterwards, nor is his claim to the song attacked or disputed
in any way by Herder, although he included the poem in all subsequent editions of
his works. The question of authorship was not brought up until 1870 when a little
treatise by Waldemar von Biedermann, entitled Zu Goethes Gedichten openly denied
HeidenrOslein 1 s claim to be folksong. The ensuing discussion of the subject, par-
ticipated in by many leading German critics, it is the object here to review.
The whole question resolves itself into two main points: Was Heid-
enraslein in the form in which Herder published it a folksong, or did Goethe
write it? To consider the first point - the mere fact that Herder twice published
the "Fabelliedchen" as a folksong seems almost undeniable proof that it was such
or that he had reason to so consider it, unless one is to doubt the veracity of a
great and noble man. In the Ossian essay, as has been said, it was Herder's chie:
aim to show that natural, spontaneous expression gave to folksong its advantage
over song as art product. To uphold his theory he quotes from the folk-poetry of
various nations, giving three examples of German origin: "Liedchen der Sehnsucht"





saying:: "Za unsern Zeiten wird so viel von Liedern fur Kinder gesprochen.wollen
Si8 ein ftlteres Deutsches hOren? Es enthait zwar keine transcendents Weisheit
und Moral, mit der die Kinder zeitig genug ttberhauft werdern - es ist nichts als
ein klndlisches Fabellledchen". A certain line - the fifth in the first stanza,
he is not quite sure about, and explains, "ich supplire diese Reihe nur aus dem
Ged&chtnis. » He must then have known the song for some time. In the folk-song
collection of 1779 he further characterized it as "aus der mflndlichen Sage«,. Why
should he have said "alteres Deutsches" and "aus der mflndlichen Sage" , if he did
not certainly consider "both to be true?
In regard to the first characterization Berhhard Suphan
1
says: "um
AbwSgung des Werthes alter Stllcke gegen neue handelt es sich; er kennt aus der
mflndlichen Sage nicht wenige StUcke, und aus seinem Vorrathe hfttte er gerade eines
ausgesucht, des sen Alter er nicht nach bestem Wissen hfltte verbflrgen kBnnen?" Als(
immediately upon quoting the Fabelliedchen, Herder begins to speak of the matter
of elision and shortening or omission of articles in such a manner as to bear dir-
ectly upon his remark, "Der Vorschlag thut bei den Liedern des Volks eine so
grosse und gute Wflrkung, dass ich aus Deutschen und Englischen alten Stuck sehe,
I
wie viel die Minstrels darauf gehalten. . . .(For instance: "'s" instead of "das";
"a" instead of "ein"; and (') to indicate elision). Wie schadlich uns Deutschen
ist es, dass wir keine Elisionen haben Uhsre Yorfahren haben sie httufig und zu
hftufig ^ehabt".
. ..It is to be noted that he speaks of elision and the shortening
of articles as having belonged formerly to German poetry, and laments that it is
no longer customary. Although the unaccented articles at the beginning of lines
are not here omitted, he speaks of this as "eine Aenderung des lebendigen Gosanges 1
and shows that by the use of ( 1 ) das Hauptwort immer weit mehr Poetische Substan
tialit#t und PersWilichkeit bekommt:
•Knabe sprach
'ROslein sprach, u.s.w,
1. - Archiv Litteraturgesch. vol. V p. 87

6,
This paragraph may certainly "be considered a commentary on the poem as "ein aitere^
deutsches Lied." There can be no doubt as to Herder 1 s meaning in respect to this
phrase. The second characterization is somewhat more difficult to explain, how-
ever.
In the notes to his collection of folk-songs Herder twice uses the
expression naus dem Munde des Volks" to indicate the source of a song. Only in
this instance does he say "aus der mttndlichen Sage." As Karl Redlich1 remarks:
"Es sei vorausgesetzt, dass diese zwei Ausdrflke dieselbe Bedeutung haben". Walde-
2
mar von Biedermann claims that it is "keinesfalls anzunehmen, dass Herder selbst
das Lied im lebendigen Gesang vernommen habe, da er bemerkt, er babe es aus der
mttndlichen Sage; nur hier drttckt er sich so aus, wahrend er tther das erste Stuck
des ersten, und das vierundzwanzigste Stuck des zweiten Teiles sagtr !aus dem
Munde des Volks. 1 " This distinction in mode of expression may mean that, not
Herder, but some one else had heard this song among the people, and that Herder
accepted this person 1 s attestations to it3 genuineness. One's first thought is
that the Fabelliedchen may have been one of the songs which Goethe collected in
Alsace at Herder's instigation. Hermann Banger also says that Herder often uses
"Sage" in the sense of "Mitteilung". According to this acceptation of the phrase,
some one, - most probably Goethe - merely imparted the song to him orally, but
whether or not as a folk-song, can not be determined. Herder may have known that
it was not a folk-song in actual existence, but was inaccurate in his distinction
between "Yolks-lieder und volkstitailichen Liedern". It is to be noted that he
included Goethe's "dar Fischer" in the first edition of the folk-songs.
But if the expression "aus der mttndlichen Sage" means what it lit-
erally seems to mean, that is, that Herder actually heard the song among the
people, one has a right to ask: where did he hear it? Suphan is the only critic
who has a s-aggestion to offer here. He says the most natural supposition would
1. - "Notes to Suphan edition of Herder's Works vol, 25* p. 347
2. - Zeitschr. f. dtsch. Uht. vol, V. p. 334





^"be that he heard it in his home in East Prussia during his "boyhood, "but this re-
mains only supposition, not born out by facts, and overthrown entirely by Danger* t
demonstration that the song has never been found actually current among the
people. In spite of the countless collections of folk-songs which have been made,
and in spite of the fact that diligent search in the res.lm of folksong has been
going on for more than a hundred years, absolutely no trace of the Heidenrttslein
has been unearthed. He adds, that most especially in East Prussia, where Suphan
surmises that Herder may have heard it, very careful collections of folk-songs h
have been made by Frischbier, without discovering the Heidenrflslein.
Dunger sees a contradiction between "alteres Deutsches" and "aus
der mttndlichen Sage". n 'Alteres Deutsches* bedeutet eins was frtther vom Volke
gesungen worden ist, aber jetzt nicht mehr, das also auch in der mttndlichen Sage
nicht mehr zu erlangen ist: es ware denn dass besondere Altertttmlichkeiten der
Sprache diese Bezeichung rechtfertigten; aber das ist bei dem Heidenrttslein nicht
der Fall."^ He concludes that one of the two men must be in the wrong, and
that Herder is most probably that one, for Goethe must have had very good reas-
ons for publishing as his own a poem which had already appeared twice as a folk-
song. He does not add here, as he could have done with equal right, that Herder
must also have had very good reasons for publishing the poem twice under the
designation of folk-song,
None have found the courage to assert definitely that Herder was
guilty of wilfull deception in the matter. Even those critics wr.o insist that
the Fabelliedchen was a creation of Goethe* s, attempt in various ways to justify
Herder in his position. Even Dunger says in a later essay: "Herder hat unzwei-
deutig zu erkennen gegeben, dass er es fttr ein wirkliches Volkslied halte, denn
ein alteres deutsches Lied konnte er es nicht nennen wenn er wusste, dass es von
Goethe herruhre". It was Goethe, however, who gave it this designation, and with




perfect right, since it was inspired by an old folksong, and furthermore: nDer
Begriff ^olkslied 1 stand damals noch keineswegs so fest, wie gegenwartig, wo wir
einen strengen Uhterschied machen zwischen Volksliedern und volkstflmlichen Lie-
dern. Herder hat eine ganze Anzahl von Gedichten bekannter Schriftsteller , wie
Claudius, Hist, Simon, Dach, Opitz, Roberthin, Heinrich, Albert, Luther unter
seine Volkslieder aufgenommen; auch Goethes Fischer in der ersten Ausgabe als Volk-
slied. " By this means Danger explains away his previously indicated contradiction
"between "alteres Deutsches" and "aus der irrtlndlichen Sage".
Von Biedermann also places Herder on the side of righteousness "by ex-
plaining that the young Goethe played a practical joke on his credulous, over-
J
enthusiastic friend "by palming off upon him as a folksong, a poem of his own writ-
ten in the folk-song vein, "Dies zu begrunden habe ich Thatsachen tLber Goethes
hltufiges Versteckspielen bei seinen Dichtungen angefflhrt.
. .und die Mystificationen
die er mit seiner Person unternahm indem er sich bel Plessing unter falschem ITamen
einfflhrte, unter angenonmenem Hamen und mit geheim gehaltenem Reiseziel nach
2
Itali en ging und dergleichen".
This far-fetched view has, however, "been pretty thoroughly refuted by
Suphan, who says that in the years 1770-71, that is, in the early acquaintance-
ship between Goethe and Herder, such a joke would have been impossible on the part
of the young poet. His letters to Herder at that time were "lauter Ausdritcks eine:
Verehrung, die an Vergatterung streift. Yollends unglaublich ware dieses Scherzen
in einer Sache, urn die es ihnen beiden heiliger Ernst war.""*
Only two critics, Bernhard Suphan and Dr. Rudolf Hildebrand, believe
that the song which Herder published was in truth a folksong, Suphan brings for-
ward evidence to show that Herder knew the folk-song before his acquaintance with
Goethe, and that the Ossian essay was written before the Strassburg period, A
letter from Herder to Nicolai4 dated March 11, 1773 contains this sentence:
1. - Zeitschrift fur d. Unt. IV p. 347 z% m Aus Herders Hachlass I, 29
2. - Zeitschrift fur d. Unt S.335 4# _ Von md an Herder I, 348
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"Main Fragment von Nationalliedern 1st das hingeworfenste Stuck, was aus einer
menschlichen Feder koramen kann, ira Fluge Oder unter ewigen Absfltzen der Eei3e ge-
schrieben." And again to Hamann2 July 21, 1773, he writes: "Haben Sie von Deut-
scher Art und Kunst angesehen? Es ist auch etwas von mir darin, aber alt, auf
der Heise geschrieben." Thus Suphan concludes that the Ossian-essay was composed
during Herder* s six weeks voyage from Riga to Nantes between June 4 and July 15,
1769, therefore, before the Strassburg residence which was in 1770-71, Bat the
form in which we now have the letters composing this essay we owe to a revision
of the latter part of the year 1770 or the beginning of 1771, for the first draft
was lost with the exception of two fragments from which Suphan has attempted to
reconstruct the probable form of the first writing, Neither of the fragments
contains the Fabelliedchen, but Suphan deduces from the probable division of the
material, assuming that the content of both drafts was the same, that the song
must have stood in the lost first part. In the older form, the paragraph con-
cerning the omission of articles has not the close connection with the Fabel-
liedchen which it has in the later form, "Schon seiner Form nach stellt er sich
als Amhang dar: *N. S, (Nachschrif t) . Ich Ubersehe meinen Brief und finde, da3s
ich mich -ttber das Auslassen und Abkflrzen des Artikels wie die EnglAnder ihr the
of, u. s, w, nicht bestimmt genug ausgedrUckt: ohne zweifel mu3s man ihnen auch
hierin nur bescheiden folgen nicht Ubertreiben* u. s. w,
Im Eingange des Briefes also ist hier schon eine Gelegenheit gewesen,
von der gekttrzten Vorschlagssilbe zu reden, nur mehr im vorbeigehen, Und wodurch
ist diese Gelegenheit geschaffen? Das einzige Stttck, bei dem die Kurzung in An-
wendung komtnt, ist das HeidenrBslein.
Dunger cannot uphold Suphan* s ingenious theory - "Dass freilich
Jene Blatter wirklich im Jahre 1769 geschrieben sind, kann Suphan nicht beweisen,




Wol aber hat Haym in seiner Herder Biographie in 1lber zeugender Weise dargethan dasi
Herder den Ossian-aufsatz nicht vor dem Juli 1771, also erst nach seinem Strass-
burger Verkehr mit Goethe abgefasst hahe". Haym cites passages from several let-
ters in Herder* s correspondence to prove this. A letter written in BUckeburg in thi
summer of 1771 and addressed to Caroline Flachsland contains this sentence: wIch
ha"be ein paar Tage etwas Uoer Shakespeare gearbeitet, aber es ist nicht mit dem
Geiste land dem Leben, als ichs anfangs zu denken glaubte. Jetzt will ich etwas tLbei
die Lieder der alten VBlker schreiben, das soli mir mehr gelingen". Further, says
Haym: - "Mit dieser Briefstelle stimmt, dass Goethe in den vor dem 14 October gesch-
riebenen Briefen an Herder, Nr. 3 u. 4 (Dttntzer A, I, S. 30, 31 Aran, u. 32), von
beiden Aufsatzen in einer Weise spricht, welche zeigt, dass ihm Herder eben jetzt
von seiner Arbeit daran Mittheilung gemacht hatte; stimmt der Dank Bodes vom 17
September, 1771 (Duntzer C, III, 283) far die Ossian-abhandlung, die er jetzt erst.
, ...erhalten hatte; stimmt endlich die Notiz Herders an Hartknoch vom Februar 1772
(Duntzer C, II, 22) nisher habe er in Bttckeburg nichts geschrieben als Weniges ira
16 Bande der A. D. B. und eine "Skaldenabhandlung in den Merkwttrdigkeiten". What-
ever utterances to the contrary Herder may have made in the afore-mentioned letters
to Nicolai and Hamann "kGnnen nur als (beabsichtigte Oder unbeabsichtigte) Ungenau-
2
igkeiten gefasst werden". It is pretty thoroughly established therefore, that the
Ossian essay was written after Herder's acquaintance with Goethe,
Dr. Hildebrand, in support of the same theory, namely, that the
Fabelliedchen was a folksong, lays great stress upon Herder's remark referring
to the fifth line of the first verse, - "ich supplire diese Eeihe nur aus dem
Gedachtnis", welche der Sicherheit wegen durch Schwabacher Schrift hervorge-
1. - Herder Biographie vol. I p. 425
2. - n n ii it tt 426

11.
hoben 1st, eln immerhin wertvolles Zeugniss wie Herder auf Urkundlichkeit des Tes-
tes Gewicht legt,"* In his opinion, Suphan does not sufficiently emphasize this
point, "Und doch ist das der Punkt, wo die Untersuchung einzusetzen hatte Was
sich aus der Anmerkung ergiebt, ist doch nichts anderes als: "Herder hatte das
liedchen geschrieben vor sich, wahrscheinlich von anderer Hand mit der Lucke. Er
kannte es aber auch schon ausserdem, wenn auch nur ungefahr und suchte im Gedacht-
nis nach Erganzung der Lucke". If Herder had received the song from Goethe, sup-
posing this to be the alternative, in case it were not a folksong, and if he had
it written before him, as one would naturally suppose, how could he arrive at the
remark, "ich supplire diese Reihe nur aus dem Gedftchtnis?" "Ich sehe keine Mittel
ausser wenn man zu dem verzweifelten Mittel greifen will, Herdem die Wahrhaftig-
keit abzusprechen und eine Finte darin zu sehen - aber e3 ist aller Betheiligten
unwurdig dem Gedanken auch nur ein paar Schritte weit nachzugehen. Denn wenn man
nach dem Z.veck der Finte fragte, welcher andere konnte es sein, als Goethes Ver-
fasserschaf t zu nichte zu machen, die er selbst doch erst sechzehn Jahre spater
geltend machte?" Hildebrand further draws attention to the fact that the mere
title used by Herder in the folksong collection, namely, "R8schen auf der Heide"
is much more "volksthltalich" than the "HeidenrOslein" of Goethe and would certainly
indicate its priority.
Dunger^ denies the necessity of Hildebrand^ conception of the alter-
native, in case the poem were by Goethe. "Die Sache liegt doch weit einfacher
Bekanntlich liebte es Goethe, neue Dichtungen seinen Freunden mflndlich mitzuteilen.
Ist es da wunderbar, dass Herder^ ins Ohr fallende Lied seinem Gedachtnis einprflgtei
Vermutlich v/ird er es sich auch schriftlich von Goethe fur seine Sammlung von Volk-
sliedern ausgebeten ha ben. Wenn nun durch irgend welchen Zufall die eine Zeile
unleserlich gevvorden war, so war es ihm nattLrlich nicht schwer, 'diese Reihe aus
dem Gedttchtnis zu suppliren 1 "•
1. -Zeitschr. f . dtsch. TJht. vol. IV. p. 148 f . *Insert - dieses so Hberaus
2. -Zeitschr. f. dtsch. Uht. vol. IV. p. 347
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A fact which in Dunger f 8 opinion testifies for Goethe and against the
folksong, is the striking family likeness which the HeidenrGslein bears to many
poems of Goethe which were written at about the same period, for instance: Veil-
chen, Die Freuden, Dilettant und Kritiker, and the later Gefunden. The latter
and the Veilchen show especially striking points of contact with Heidenrttslein,
in that both relate the love-fate of a young girl beneath the charming symbolism
of the flower. On the other hand, the very fact that Goethe so loved to clothe
his thought in delicate imagery, may have been the cause of the folksong* s attrac-
tion for him. Tiiis objection of Dunger *s explains Goethe's affinity for the song
but does not argue decisively against the folksong.
Again Dunger objects: "das Lied 1st zu kunstvoll, zu vollendet, als
dass es ein Volkslied sein konnte ... .welch dramatisches Leben in den wenigen Zei-
len, wie geschlossen die Schilderung, wie knapp und treffend der Ausdruckt kein
Wort zu viel, jede Farbe auf der richtigen Stelle aufgesetzt - das verraag nur ein
Meister des Liedes wie Goethe, die Volkspoesle kann das nicht." All of which
Hildebrand in turn denies, and declares that Goethe's song could not possibly
have struck the true folk-song tone more accurately with the possible exception
of the concluding lines, and that the train of thought and structure of the whole
are in perfect keeping with the simplicity of the folk-song.
Thus far, the problem remains unsolved. Viewed from the standpoint
of Herder's own words concerning the song, the Fabelliedchen must be recognized
as folk-song. But on the other hand, the doubts aroused by Dunger prohibit a






Sie gleicht wol einem Rosenstock
Sie gleicht wol einem Rosenstock,
Drum gliebt sie mir im Herzen;
Sie trttgt auch einen rothen Rock,
Kann zUchtig, fre-ondlich scherzen,
Sie blflhet wie ein R03elein,
Das Backlein wie das Mttndelein,
Liebst du mich, so lieb ich dich,
ROslein auf der Heiden'.
Der die ROslein wird brechen ab,
ROslein auf der He i den,
Das wird wol thun ein junger Knab,
ZUchtig, fein bescheiden.
So stehn die Steglein auch all ein,
Der lieb Gott weiss wol, wen ich mein,
Sie ist gerecht, von gutem Gschlecht,
Von Ehren hochgeboren.
Wann mich das Magdlein micht mehr will,
ROslein auf der Heiden,
So will ich weichen in der Still
Und mich von ihm thun scheiden;
So will ich sie auch fahren lan
Und will ein anders nehmen an,
Ein schOns, ein jungs, ein reichs, einfrumms.
ROslein auf der Heiden,
Das ROslein, das mir werden muss,
ROslein auf der Heiden,
Das hat mir treten auf den Fuss
Und gschach mir doch nicht leide;
Sie gliebet mir im Herzen wol
In Ehren ich sie lieben soil,
Beschert Gott Gluck, gehts nicht zuruck,
ROslein auf der Heiden.
Behttt dich Gott, mein herzigs Herz
ROslein auf der Heiden 1.
Es ist fttrwahr mit mir kein Scherz
Ich kann nicht langer beiten;
Du kommst mir nicht aus meinem Sinn
Diev/eil ich hab das Leben mein;
Gedenk an mich, wie ich an dich,
ROslein auf der HeidenJ
Beut mir her deinen rothen- Miand
ROslein auf der Heiden,
Ein Kuss gieb mir aus Herzensgrund,
So steht mein Herz in Ereuden,
BehUt dich Gott zu jeder Zeit,
All Stund -und wie es sich begeit;
Kuss du mich, so kuss ich dich,
ROslein auf der Heidenl
I
Wer 1st, der ions diess Lie die in macht 1
IttJslein auf der He iden?
Das hat gethan ein junger Hacht,
Als er von mir wollt scheiden;
Zehntausend hundert guter Nacht
Eat er das Liedlein wol gemacht,
BehUt sie Gott ohn alien Spott,
ROslein auf der Heidenl

13,
II "Sie gleicht wol einem Rosenstock"
Since it cannot "be positively shown that there ever was a folk-song
having the exact form of the Fabelliedchen, there may he a possibility that the
latter owed its origin to a folksong in some such way as to render legitimate its
own characterization as such. There is indeed an old folksong which has "been ranch
discussed as the probable ancestor of Herder's little song. It is to be found in
an old Liederbuch of Paul von der Aelst printed in 1602 in Deventer. It is inclu-
ded in the folksong collections of Uhland, Vilmar, and BBhme, Its chief point of
contact with the Fabelliedchen is the well-known charming refrain "ROslein anf der
Heiden". Now it so happens that in the little volume "von deutscher Art and Kunst 1
those two songs "Liedchen der Sehnsucht" and "Kukuk und Nachtigall" which form a
group with the Fabelliedchen, are also found in the Aelst Liederbuch, in company
with the afore-mentioned old folk-song which begins - "Sie gleicht wol einem Ros-
1
enstock." This ..rouses serious thought as to a possible connection between the
two songs, Dunger2 says: "zugleich sehen wir bei der Vergleichung dieses alteren
Liedes mit unserem HeidenrOschen, dass das letztere ohne Kenntniss des ersteren
nicht gedichtet sein kann," and he proceeds to enumerate the points of similarity,
- first, a comparison of the girl to the rose; then, the twice recurring refrain
in the second and last lines of each stanza, the same rhythm in both even when the
stanza is shorter, and certain peculiarities of expression and content common to
both. The following lines from both are here compared, the first of each group
of two being from the Fabelliedchen, the second from the old folk 3ong:
Sah ein Knab ein Rflslein stehn
sie gleicht wol einem Rosenstock
war so frisch und schOn
sie bluet wie ein ROslein
1, -See Redlich - notes to Suphan's edition of Herder* s works. Vol. 25
2, -Arch. f. Litteraturgesch. vol, 10 p, 204 f.

der Knabe sprach: ich breche dich, Rflslein auf der Heiden
der die Rosen wirt brechen ab, rtJslein auf der Heiden, das
wirt wol tun ein junger Knab
RBslein sprach: ich steche dich, dass du ewig denkst an mich
hat mir tretten auf den Fuss - gedenk an mich wie ich an dich
und stand in sussen Freuden
so stet mein Herz in Freuden.
Dunger thus concludes that the Aelat song must have furnished the
back-ground for the HeidenrGslein, and that it was formerly widely known in Germany,
he deduces from the fact that a stanza of the same is to be found in a songbook
printed by Lechner in Nuremberg in 1586,
Von Biederraann takes the extreme view that the later poem, that is,
Goethe's poem, for only Goethe does von Biedermann recognize as author of a Heiden-
rOslein, was a "dichterisch aogerundeter Auszug" of the older one; in other words,
that Goethe deliberately extracted the essential parts of the old song to form the
hew, or boiled it down to its present form. Dunger denies that Gosthe could have
done this since the basic ideas of the songs is different. The older song is an
Abschiedslied. Other differences he mentions, such a3 the fact that the compari-
son of the girl to the rose appears again and again, but is not carried through
consistently as in Goethe 1 s poem, "Von dem raschen Gange der Handlung, dem drama-
tlschen Leben des Goethischen Liedes keine Spur; alles geht breit und behaglich
nach der Art des Volksliedes dahin. In dem einen die zieloewusste Sprache des gott-
begnadeten Dichters, in dem andem das kindlich - herzliche Stammeln des Volkes."^
He does admit, however, and declare that Goethe must have known the folksong ,since
the mere comparison of the girl to the rose, and the use of the refrain twice in
each stanza in the corresponding position can not have been accidental.
Hildebrand* refuses to acknowledge any such relationship at all be-
tween the two poems. "Dass Goethe daraus sein kurzes Lied zusammengestoppelt habe
ist so ungoethisch als mdglich; man kann dabei an sein spateres Wort denken, wie
1. -Z. f. d. U. S. 345
3. -Zeitschr. f, dtsch. Unt. IV. p. 151 f.
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er beim Eichten ausganzem Holze schnitt, nicht leimte". Besides, in his opinion,
"Sie gleicht wol einem Eosenstock" is scarcely a folksong at all, in the real sense
of the word. There is something citified about it all; "das EOschen 1st ein ehr-
bare Bflrgrstochter , urn die in ehr oarer Weise geworben wird, kein wildes Eflslein
auf der Heiden sondern in einem stadtischen Garten stehend gedacht", as the very
first line indicates. The refrain is not even exactly in place, and is probably
borrowed from an earlier source. It is certainly older than the sixteenth century.
Dunger agrees with Hildebrand that it was entirely unworthy of a Goethe "aus einem
langeren Volkslied sein kurzes Gedicht zusammenzustoppeln". He insists that it
was entirly the poet's own free creation except for some few points of outward
form which he adopted from the old song - the refrain and "sinige wenige Wendungen"
He answers Hildebrand 1 s protest that the expansion of the refrain into "EBslein,
Eflslein, EBslein rot" could not have been manufactured "von Feder, Tinte, und Pa-
pier, sondern nur aus lebendigem Gesang," by turning against him a statement of his
own in the very same article to the effect that it was ever Goethe* s way at this
time "beim Wandem Lieder vor sich hinzusingen oder halb melodisch nach dem Takt
des Gehens zu trallern und dass er auch eigne Lieder so geschaffen habe".
Eugen Joseph then comes forward in his little book "Das Heiden-
rflslein" with some new suppositions on the subject of the relationship between the
older and younger songs. He asks the question: If Herder grouped the Fabellied-
chen with the two Aslst songs in Yon deutscher Art and Kunst because he regarded it
in the light of an Aelst song, why did he not print the Aelst song itself, that is
the Sie gleicht v.rol einem Eosenstock. Perhaps because he recognized in the Fabel-
liedchen the original song on this theme, the folksong in its purest form. On sucl
an hypothesis could be explained the seeming contradiction between the two state-
ments "alteres deutsches" and "aus der mtSndlichen Sage" the first being true in re-
ference to this particular Aslst song, which may then be regarded as a late imita-
tion




of the genuine one.
In order to find possible proof to uphold this hypothesis, Joseph
makes a critical analysis of the Aelst song. "Es ist kein Werk erster, ursprflng-
lich3r Conception." It contains two interwoven opposing themes. The resulting
confusion may "be in part reduced "by leaving out the third stanza which bears no
relation to the song, and is also the same stanza which exists independently in
Lechner8 Liederbuch of 1586. Yet even so, many disturbing elements remain. Var-
ious portions show the lack of a unified tenor of feeling. For instance, in the
second stanza the lover is stricken with anxious jealousy, but in the following
fourth he is joyous and confident. In the first and the sixth stanzas there is
the simple charm of tru feeling, but the final verses of the second stanza strike
yet another tone:
so grecht von gutem gschlecht
von eren hoch geboren
"Es ist als ob man aus freier Gottesnatur in die Zunftenge einer wohlieblichen
Stadt verse tzt wttrdel"
Apart from the lack of unity in the inner meaning, however, he erapha
sizes a long list of formal discrepancies. He finds that the next to the last
lines of all stanzas group themselves into two series according to certain out-
ward peculiarities. In the first series each line is distinctly divided into two
part 8, the first of which closes with a "Cflsurreim", while the second begins with
a conjunction, after which the verb of the first part recurs or is understood.
Farther, the same rhyme occurs in the corresponding place of each verse. Follow-
ing is the first series:
Stanza 1 - liebstu mich, so lieb ich dich
Stanza 5 - gedenk an mich, wie ich an dich
Stanza 6 - ktlss du mich, so kflss ich dich
In the second series, however, can be discovered no such rule either in the form
of the phrases, or in the choice of rhymes:

Stanza 2 - sie ist so grecht von gutem gschlecht
Stanza 3 - ein sch<Jns t ein jungs, ein reichs, ein frums
Stanza 4 - beschert got glttck gets nach zurttck
Stanza 7 - behttt sie gott on alien spott
Curiously enough this second series contains the lines whose content is disturb-
ing to the unity of the whole or which belong to irrelevant stanzas, Joseph as-
sumes that the section containing these irregular lines constitutes a part of the
song which is not genuine, that is, which did not originally belong to the song
but has been added or interpolated by later singers. This part begins with the
first line of the second series, and ends at the point where a line of the first
series enters. If it be excluded, together with the last stanza, there remain
three stanzas which may be regarded as the core of the song. These form a unifie
whole as follows: MDer Dicnter erfullt im Moment des Scheidens seine Gedanken
mit dem Bilde seines Mftdchens und fordert Liebe um Liebe. (Strophe 1) Beunruh-
igt, dass wahrend seiner Abwesenheit ein anderer seine Netze ausspannen mdchte,
mahnt er die Geliebte, ihn treu im Sinne zu behalten. (Strophe 2) Wie zur Be-
siegelung ihres Bundes fordert er einen "Kuss aus her zengrund" und stellt sie
dann in Gottes Hut. (Strophe 3)".
Joseph then turns to the excluded section, comprising stanzas two,
three, four and seven, and concludes from its character that it is the work of
two interpolators, to the first of whom are due the last two lines of stanza
two, stanza four, and stanza five with the exception of the last two lines which
thereupon form the conclusion of stanza two. The second interpolator added the
last stanza as a stereotyped explanation of the whole, and the already existing
third stanza completed the strange structure.
To return to the Heidenr53tein - what relation does it bear to this
three-stanzaed essence of the old folksong? nEs teilt mit diesem nur ein Motiv
der mittleren Strophe, das vom bltltenorechenden Knaben, Alles Uehrige aber -
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class das Rflslein es nicht leiden will, dass es dem Knaben ein empfindliches Denk-
zeichen gibt, dass er dies willig ertragt - entstammt dem unechten Telle, der vier-
ten Strophe des Aelstschen Liedesi" As a consequence, Joseph sets aside his hypo-
thesis as untenable, and decides that HeidenrBslein could not have been the basis
of the Aelst song, that it is not older but younger than the latter, and that it is
not a folksong at all, but an art song composed with the aid of a few motives from
the folksong. Victor Michels calls this Meine httchst gewagte Interpretation, um
einen indlrekten Beweis fur Goethe sche Herkunft des "Heidenrbslein" zu fHhren
Das Kartenhaus fallt zusanmen gegenttber den Erwftgungen, dass 1. es nicht erwie-
sen ist, dass Herder Volkslieder mit so philologisch-kritischen Augen betrachtete
wie wir Nachfahren von F. A. Wolf und Lachmannj 2« wenn er im vorliegenden Falle
doch etwa schon zu ahnlichen Betrachtungen gedr&ngt wurde, wir ihm auch den Scharf-
sinn zutrauen mllssen, den Joseph bei seinen Lesern voraussetzt-zu erkennen, dass
das "Heidenraslein" auf keinen Fall die Grundlage des Aelstschen Liedes sein
1
kann" Michels also criticises Josephs attempt to restore the original form of
the Aelst song: "ich glaube nicht, dass er ihm irgendwie geglUckt ist, noch bei
der angewandten in Werden und Wachsen dieser Lieder viel zu wenig eindringenden
Methode gltlcken konnte".
It is saarcely possible to deny HeidenrOsleln* s heritage from the
older folk-song, but whether this heritage lay entirely within the realm of folk-
song, or whether it must bi placed to Goethe* s credit, it is not yet possible to
determine.
1. - Euphorion bol, 7. p. 168

Die BlUthe
Es sah ein Knab* ein Knflspgen stehn
auf seinem lie"bsten Baume,
das Knttspgen war so frisch und schfln
und blieb stehn es anzusehn
und stand in sUssem Traume.
Kn&spgsn, Khdspgen frisch -und schOn
Kn<5spgen auf dem Baume.
Der Knabe sprach: ich breche dich
du KnBspgen sUsser DUfte.
Das KnBsggen bat: verschone mich
denn sonst bald verwelke ich
und geb dir nimmer FrUchte.
Knabe, Knabe, lass es stehn
das KnBspgen sUsser Dflfte,
Jedoch der wilde Knabe brach
die BlUthe von dem Baume.
Das BlUtchen starb so schnell darnach,
Aber alle Frucht gebrach
ihm auf seinem Baume,
Traurig, traurig sucht* er nach
und fand nichts auf dem Baume,
Brich nicht o Knabe nicht zu fnfli
die Hoffnung sUsser BlUthe
Denn bald ach bald verwelke t sie
und denn siehst du nirgends nie
die Frucht von deiner BlUthe.
Traurig, traurig suchst du sie




There is still another song whose near relationship to the Heiden-
rflslein is too evident to "be ignored, This song is called "die BlUthe" and is to
be found in a book belonging to Karoline Flashsland, who in May 1773 "became Her-
der 1 s wife. It seems that during his residences in Strasshurg and Buckehurg, Her
der was in the hahit of sending her^ along with his letters specimens of folk-song
which especially pleased him, and also poems of his own for the joint perusal of
herself and their friend Merck, These she copied and gathered together in a manu-
script volume which is known as "das silberne Buch".
"Die BlUthe" 13 mentioned in two letters of Herder 1 s correspondence
once "by Karoline Flachsland in May 1772: "Wer wird die BlUthenzeit nicht vergnUgt
sein kBnnen, his es Frtichte gibt? Ich hahe das aus Ihreai Kinderliedchen 'Die
BlUthe' gelernt". And again in a letter from Herder to Merck in April 1771 a year
earlier: "Ich wurde mit der Ahschrift meiner Gedichte ausgehalten. . . . .wenn ich ! s
mir nicht gleich anfangs zur Wochenbusse gemacht, ein Stuck auszuschreihen, Jetzt
fehlen noch einige Kinderlieder , Lieder etc, sie mttgen nun schon Ihnen gefallen
Oder missfallen, in Hire Sammlung, mein Herr Gedicthzahlmeister , mUssen ,"
Karl Redlich concludes from these references that the Kinderlieder
which Herder promised to Merck in 1771 must "be the two so designated and standing
together in "das siloerne Buch", namely, "Bar erste Nachtigallen Ausflug" and "die
BlUthe", On comparing this latter with the HeidenrOslein, it will he seen at once
that approximately half of the gine is nearly literal agreement with half of the
other.
The chief differentiation lies in the fact that "die BlUthe" is a
"Knflspchen auf dem Baume" instead of a "EOslein auf der Heiden" and that a fourth
stanza containing a moral has "bean added. The whole composition is much inferior
to the HeidenrBslein, for which reason Redlich thinks that it must have preceded

the latter in point of time, "denn es ware so gut wie undenkbar, dass ein Dichter
vom HeiderBslein zur Bluthe zuruckzusinken vermBchte", Moreover it is extremely
probably that in the first draft of the Ossian essay "die Bluthe" occupied the
place where the Fabelliedchen now stands, for the remarks concerning the elision of
articles apply equally well to the one as to the other. Such a supposition can not
be upheld according to Bunger, for if the Bluthe be Herder* s own poem as Redlich
thinks, how could lie possibly call it an "Alteres Deutsches", and since the theme
of the whole essay was concerned with the folksong, why should he insert a poem
of his own instead of drawing upon the tremendous fund of true folk-song which he
had at his command. This would have been a needless deception. Furthermore, Her-
der praises the "kindisches Ritornell". How could this be, if the BlUthe stood
here, since the latter has no refrain at all?
1
Lunger's objections may be answered by Victor Michels explanation
bearing out Redlich 1 s argument, to the effect that in 1771 Herder really did in-
tend to insert his BlUthe in the first draft of the Briefwechsel uber Ossian und
die Lieder alter VOlker as a foil to V/eisse's "Rosenknospe". "Inzwischen aber
hatte Goethe im jugendlichen Wetteifer mit Herder sein HeidenrOslein gedichtet,
und Herder war empfanglich genug fur echte Poesie, um zu fuhlen, dass sein eignes
Erzeugnis dadurch tief in den Schatten gestellt wurde. Er behielt die Wendung,
mit der er sein eignes Gedicht einzufuhren beabsichtigte, im wesentlichen bei
ersetzte dieses selbst aber durch Goethes glanzendere SchOpfung, Nor Eins Ubersah
er dass Goethe's HeidenrOslein denn doch nur sehr bedingt als ein Lied fur
Kinder bezeichnet werden kann Ohne die eigenthUmliche, Herder wohlbekannte
Genesis des Liedes wflre er schwerlich auf den Gedanken gekommen, es als Kinderlied
zu bezeichnen, wahrend seine Bluthe so mit Fug und Recht genannt werden darf".
Herder »s inclusion of his own poem in a treatise on folksong may be explained by
the then prevailing conceptions of literary honor, which were much more loosely




conceived at that time than now, "Wer die Ausftlhrungen Herders ttber die alten
deutschen Volkslieder liest, wird sich unwillkttrlich an Lessings Ausfuhrungen
ttber die alten deutschen Volksdramen erinnert ftthlen. Wenn nun Lessing eine eigne
Faustscene als Scene aus einem alten Drama einschmuggelte, sollte Herder, der das
Versteckspiel als Autor so sehr liebte, sich nicht geradezu verlockt gefuhlt haben,
auch ein eignes Liedchen unter die Volkslieder zumischen?"
1
This, of course, is
a not improbable supposition, if one grants that the Blttthe was indeed written by-
Herder, which one can hardly doubt after regarding "das silberne Bach" and the
letters from Herder's correspondence.
No critic has claimed for the BlUthe the honor of being folksong,
Redlich says it was written by Herder on a motive taken from the Aelst song, for
Herder was well acquainted with the Aelst Liederbuch and used it as source no less
than eleven times" It could not have been written by Goethe since it is very
improbable that he had any knowledge of this book - at least there is no record
that he did. Minor, however, is of the opinoin that "die BlUthe" was written by
3
Goethe and was the predecessor of the Heidenrttslein. Dunger most emphatically
denies such a possibility and says that the BlUthe was fabricated out of the
material of the HeidenrOslein,as a critical consideration of it shows. He enumer-
ates its discordancies as follows: "'der wilde Knabe' isthier nicht am Platz; fUx
die Unterredung mit dem KnOspchen sieht man keinen Grund ein; wenn der Knabe ge-
fUhllos genus ist, von seinem Lieblings-baume die einzige BlUte abzubrechen, wo-
zu da erst die feierliche AnkUndigung? Wie jammervoll ist der Schlussvers mit
der geistreichen Nut zanweridung 'Brlch nicht, o Knab* u.s,w; bekanntlich darf man
die Bluten Uberhaupt nicht brechen, nicht nur 1 nicht zu frUh 1 wenn man FrUchte
haben will, 'Nirgends nie die Frucht' u.s.w, - offenoar soil hier der Volkston
1. - Michels, Euphorion voljlp, 169
2. - Joseph, Das HeidenrHslein, p, 19
3. - Zeitschr. f. d. Unt. pi 349 f.
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nachgeahmt werden, aber 'nirgends nie 1 ist m&glichst unpassend, es irrtlsste heissen
- 'niemals nicht'. Derm die Frucht kann doch nattirlich nirgends anders wachsen
als auf dersle"ben Stelle, wo die Blttte gestanden hat. 'Traurig traurig suchst du
sie' u.s.w. Wie kann der traurige Knabe auf den Gedanken kommen, die Blttte, die
er selbst abgebrochen hat, auf dem Bayme zu suchen? Ausserdem sucht man in -unser-
em Hiirrmelsstriche niemals gleichzeitig Frucht und Blttte auf einem Baton. Wie steif-
leinen ist die Wendung 'so Frucht als Blttte 'I Solche Ungereimtheiten kann Goethe
nicht gedichtet haben."
How Herder may have come to write the poem, Dunger does not pretend
to know, hut since it was written after the HeidenrBslein, and, furthermore, is
designated as a Kinderlied, it was evidently composed "by one who was not suited
with the tone of Goethe's poem, and who, therefore, rewrote it according to his
own notions of what childs 1 poetry should he - with a fitting moral "zu Natz und
Frommen der liehen, ungezogenen Jugend", This one may have been Herder or some-
one else - it is hard to say, Eugen Joseph agrees with Dunger here that "die
B1Hthe" could not have been a Goethe composition, "Gegen eine solche Annahme
baumt sich alles Stilgefuhl", He believes that Eedlich has definitely shown from
the tv/o letters of Herder's correspondence already cited that Herder wrote "die
Bltlthe" in the spring of 1771, or at least not after April of that year,
Erich Schmidt1 in a discussion of the HeidenrOslein question in
the ^erliner Gesallschaft fflr deutsche Litterateur pronoimced the Kinderlied of
"das silberne Buch" to be a "Herdersche Kontrafaktur des Goetheschen" - an opinion
which found approval with many critics, one of whom - Suphan - makes excuse for
Herder by saying that it was his ambition "ein Seitenstuck ohne das Erotisch-
symbolische des Originals zu schaffen." To this Joseish opposes the afore-mentioned
remark of Redlich, that it is -unthinkable "dass ein Dichter vom HeidenrOslein zur
Bltlthe zurttckzusinken vermOchte", whether that poet be Goethe or Herder, Die




BlUthe" must have preceded "HeidenrBslein". Herder comends the latter in the
Blatter von deutscher Art und Kunst for the fact "dass es keine transcendente Weis-
heit und Moral enthalt, mit der die Kinder zeitig genug Uherhauft werden", and
for this very reason considers it "ein Musterstttck der Gattung." "Die BlUthe", on
the other hand, contains a whole extra stanza devoted to a moral. It is extremely
improbable, therefore, that he should have added this extra stanza to the original
song which in the "Blatter" he praises the lack of the very moral which it contains,
1
Joseph then tries to discover the BlUthe 1 s reason for "being by means
of a consideration of Herder* s interest in the Kinderlied. This type of song was
first brought into vogue by Cristian Felix Weisse, a journalist and librettist.
He published several collections of Kinderlieder in the years between 1765 and
1769 which were also contained in the first complete edition of his poems in 1772,
These became very popular, but, as Joseph remarks, often strayed from the natural-
ness and naivete of the Kinderlied "durch ihren conventionellen dichterischen Ap-
arat und altkluge Sprache". As might be expected, Herder heartily disapproved of
the tone of VJeisse's songs, and according to a letter written by Weisse himself to
Herder in 1768, attempted to remodel some of them. Following is the pertinent pas-
sage in this letter: "Sie haben Verbesserungen meiner Kinderlieder gemacht? YJarum
haben Sie mir nicht dieselbigen mitgeschickt? vergessen Sie dieselben ja nichtl
ich gewahre Ihnen im Voraus den grOssten Dank, Mein Rammler kann Ihnen sagen,
2
v.le gern ich mtch bessern lasse." On the strength of this, Joseph seeks among
Weisse's Kinderlieder for a song which might have furnished inspiration for a
BlUthe, His search seems to be justified in "Die P.osenknospe" of the collection of
1769, Its agreement with the BlUthe consists in this, that the respective moments
of action are the same, and follow each other in the same order, namely - "Erstes
Moment: ein Gegenstand des Reizes, wie er in Seiner SchOnheit dasteht, von frem-
den Augen betrachtet, Zweites Moment: Herannahen der Verderbers, Drittes Moment:
Warnung vor seinem -
1. - Das HeidenrBslein. p. 43 f
2. - Suphan, Herders Werke vol. 5. 721
1
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Werk. Viertes M omenta Vollftthrung des Werkes (im Weissischen Gedicht nur in der
Vorstellung), Zum Schluss: moralische Reflexionen". Further, he enumerates "WbV
liche Anklange" as follows: Weisse describes the rose "frisch, glanzend, schtJn";
Herder, "das K nflspgen", H frisch und schUn". Weisse speaks of the MHoffnung stlsso:
Bltithe, "Herder of a heart "an stlssem Wflnschen reich." Weisse' s maiden says, "sie
mtlsse sich hflten, damit ihr junges Herz-nicht vorzeitig verwelke." Herder's -
"KnBepgen" begs "verschone mich, denn sonst bald verwelke ich."
"Die Rosenknospe", Joseph still goes on to say, was hailed in a review of
the Leipziger Almanach der deutschen Musen as the perfection of all t-fce Weisse'
s
Kinderlieder. Hence, it was natural that Herder* s attention should be called es-
pecially to this one song, which undoubtedly reminded him of the Aelst song which
he already knew. On the basis of this latter he undertook his improvements, and
eliminated two elements which were especially repugnant to him - first, the un-
naturalness of a young girl who compares herself to a rose, and even while repre-
senting the extreme of innocence and inexperience, yet moralises as one having a
whole life behind her; secondly, the conventional, anakreontic flavor of "Rosen,
schmeichelnde Wests!". Therefors, to emphasize and exemplify his theories about
the force and vi§or of natural, spontaneous verse, he substitutes for the "schmei-
chelnde Weste" of Weisse, and the boy "ztlchtig, fein, bescheiden" of the Aelst
song, his "wilder Knab." Even the rose he renounces, and replaces by the more un-
usual "Knospe eines Fruchtbaums". He also makes changes in the manner of presen-
tation:: out of the monologue he fashions a dialogue; the action, which is only
imagined in Weisse 1 s song, and in the Aelstlied rendered remote by the future
tense, he places in the present, thus accomplishing dramatic directness. Metri-
cally, he breaks up the pure iambic verse of Weisse into a mixture of iambic and
trochaic verse as it is often found in the folksong. In the matter of rhyme also
he introduces variety into Weisse's unbending conventionality.
At the conclusion of this lengthy discussion, Joseph surprises us with

the statement: "Goethe hat rait dem Herder schen Liede genan dasselbe gethan, was
Herder mit dem Weissischen, Er hat ea mit Hilfe unsres alten Aelstschen Volkslieds
1
umzuschaffen gesuchtl And Michels agrees with him - "In feinsinniger YJeise wird
das ausgef Uhrt, und auch dargethan, wie ein pers&nliches Moment mit gewirkt hat:
der Vollgenuss des Sesenheimer LiebesglUcks. " It is quite probable, nay certain,
that this "persBnliches Moment mitgewirkt hat" but that Goethe should have worked
over the tasteless BlUthe to form his Heidenr&slein is impossible to believe.
Joseph found it incomprehensible that one should consider the BlUthe a creation of
Goethe's, preceding the HeidenrOslein. How much more incomprehensible is his own
just-mentioned theory! One can only exclaim in his own words: "Gegen eine solche
Annahme bftumt sich alles StilgefUhl!
"
In the main, Joseph^ inferences in regard to the origin of the mucl
discussed BlUthe are plausible, yet in view of the fact that decisive proofs do
not exist, they remain rather in the nature of useless speculation, as do all othei
similar attempts to solve the mystery. Only this can be certain, that from the
standpoint of an artistic appreciation of the Heidenrttsleln itself, a poem such
as the BlUthe could never have been its parent, and it is equally certain that
Goethe could never have written its crudities either before or after a Heidenrtts -
lein. And as Danger has intimated, it is impossible to know what reasons may
have impelled Herder to this re-cast of the Fabelliedchen, for claims to an inde-
pendent existence it can have none, when placed in the light with its worthier sis-
ter. At any rate it is sufficiently evident that it can have no vital connection
with the subject of the present discussion, which is the origin of Goethes' Heiden
rflslein. Therefore, the unfortunate BlUthe may be left out of the question.






Sah ein Khati' ein ROslein stehn,
ROslein auf der Heiden,
War so jung und morgenschOn,
Lief er schnell es nah zu sehn,
Sah's rait vielen Freuden.
ROslein, ROslein, ROslein roth,
ROslein auf der Heiden,
Knabe sprach: ich creche dich,
ROslein auf der Heidenl
ROslein sprach: ich steche dich,
Dass du ewlg denkst an mich,
Und ich will's nicht leiden.
ROslein, ROslein, ROslein roth,
ROslein auf der Heiden.
Und der wilde Knabe "orach
• s ROslein auf der Heiden;
ROslein wehrte sich und stach
Half ihr doch kein Weh und Ach,
Musste es eben leiden.
ROslein, ROslein, ROslein roth,
ROslein auf der Heiden,

26.
IV HeidenrOslein a Goethe-song
V/as the Fabelliedchen - the Heidenr&slein of the Blatter von Deuts-
cher Art tuad Kunst, a folksong, or did Goethe write it? It has been found that
the balance of evidence argue9 against its being folk-song, although it cannot be
certainly proved that it was not such. It has also been found that it probably
owed something, the refrain at least, to the old folk-song "Sie gleicht wol einera
Eosenstock" in Paul von der Aelst* s Liederbuch. These salient features of the
discussion have been considered chiefly with regard to Herder's position. It now
remains to examine them anew from Geothe*s standpoint - to ascertain his connec-
tion with the Fabelliedchen, even while rendering due justice to Herder,
This part of the subject is concerned with two alternatives: -either
that Goethe actually wrote the Fabelliedchen with the help of the Aelst song, or
that he received it at Herder ! s hands and by means of certain changes made it his
own, calling it "HeidenrOslein".
Von Medermann claims that the Fabelliedchen is a "rein Goethesche
Dichtungl' More than any other critic he sees a close relationship between this
and the Aelst song. As has been mentioned in the discussion of ths old folk-song
he regards the Fabelliedchen as the "dichterisch abgerundeter Auszug des alten."
Like Joseph, he selects three stanzas of the nine which in some measure form a
whole and correspond roughly to the three stanzas of the HeidenrOslein. These
are not the three of Joseph's experiment, however, but the second, third, and
fourth which Goethe very probably singled out himself, or - a ventured guess -
perhaps heard as the only surviving bit of the sixteenth century song.
1
The
changes which Goethe then undertook were only such as should refine this unpolishe 1
material into a work of art, and the chief change lay therein that he used the
"R03lein auf der Heiden" not as in the folk-song "als kahlen Kehrreim, sondem






in den Sinn des Gedichtes einflocht." Secondly, »es war fur ihn, dem jedes dich-
terische Bild als wirkliches vor Augen stand, nicht nur der unklare Yfechsel zwis-
chen Mftgdelein und ROslein, sondern auch der Gedankguner tragi ich, dass eine Rose
dem sie Verletzenden auf den Fuss treten solle; bei der Rose bietet als Mittel,
sich zu Y.'ehre zu setzen, der Dorn sich ungesucht dar -und indem Goethe sein ROslein
den Knaben stechen liess, war im Grunde schon sein ganzes Gedicht gegeben." The
protests of Hildebrand and Dunger already mentioned are sufficient to frustrate
von Biedermann' s opinion. It was certainly not characteristic of Goethe to work
in such a prosaic way. That he deliberately undertook repairs on three selacted
stanzas of a nine stanzaed folk-song is unbelievable. Even von Biedermann seems
not always to have been so sure of his "dichterisch abgerundeter Auszag" theory,
for he says elsewhere "das Lied durfte wol eine rein Goethesche Dichtung sein, fur





This last statement coincides with the opinion of the majority of
2
critics, of whom Dunger is the chief, G. von Loeper says: "Das Lied, eine Frucht
s
der Verbindung Herders mit Goethe ist nsch Fragmenten eines Liedes aus dem Aelt*
schen Buche mit dem alten Kehrreim neu gedichtet. Dies Resultat, schon frflher
von Hoffmann von alleraleben, Goedeke und Frhr. von Biedermann mit richtiger Mo-
tivierung behauptet, unterliegt nach Hermann Lunger's 'Das HeidenrOslein' , eine
Goethesche Dichtung oder ein Volkslied?' keinem Zweifel mehr." It may be well,
then, to go over the main points of Dunger* s thesis once again, although most of
them have already been mentioned. The HeidenrOslein unquestionably presupposes
a knowledge of "Sie gleicht wol einem Rosenstock. " "Die Verwendung desselben
Kehrreims an zwei gleichen Stellen der Strophe, kann nicht zufailig sein." In
both the maiden is a "ROslein auf der Heiden, and the youth "ein Khab'"; in both
1, - Ouatid by Suphan from von Biedermann "Zu Goethes Gedichten" 1870




is to "be found the trochaic measure. The single strophe of the Nuremberg Lieder-
ouch agrees with the HeidenrBslein even more closely in verse structure. It varie
slightly from the corresponding one in the Aelst song, and runs a3 follows:
Will uns das meidelein nimmer han,
rot rOslein auf der Heiden,
So wbllen wire nur fahren lan,
Ein andres wGln wir nemen an,
Ein schBns, ein jungs, ein reichs, ein froms
nach adelichen sit ten.
The rhyme- sequence proceeds thus - a b a a c d, similar to Goethe* s, a b a a b c b
while the Eelst strophe runs - a b a b c c d b. It is also important that only
here is the maiden, as Goethe also calls her, "rot RBslein auf der Heiden."
Since the connection between the two songs is thus shown to be
obvious and undeniable, the question is here in place: Where did Goethe Become
acquainted with the Aelst song? It is not impossible, but it is very improbable,
that he actually heard the song, for it is not known to have been still extant
among the people at that time. Most probably, however, he ran across it in some
old song book in the Strassburg library, "Denn dass er damals auf der Bibliothek
in alten deutschen Blchern viel herungestebert hat, ist bekannt, Er war ja in
jener Zeit mit den Vorarbeiten zu seinem G5tz beschflf tigt"1 Itoiger also finds
Redlich's conjecture plausible, that Goethe^ attention was called to the Aelst
Lieder'ouch by Herder himself. It would be strange if this were not so, consider-
ing the common interest of the two men in the folk-song, the intimacy of their
friendship at this time, and the fact that Herder was undoubtedly well acquainted
2
himself with this valuable source of song, Hildebrand oojects to lunger's as-
sumption: - "Efttte es Goethe schon in Strassburg auf der Bibliothek gefunden
so fftnden wir den Titel gewiss auch in seinen so genannten Ephemeriden, Tage-
1. - Zeitschr. f. dtsch. Unt. vol IV p. 346
2. - " » » " n n p.

btLchern aus Strassburg, in denen er gewissenhaf t die BUcher ver zeichnete , die er
zum Stuofcum vornahm oder vorhatte." This proves nothing, answers Dunger: "Denn
in diesem litterarischen Tagebuche hat er nur die Schrlften augemerkt, die er, wie
Hilde"brand selbst sagt, 1 sum Studium vornahm oder vorhatte. 1 Dass er aber auch
jeden gelegentlichen Fund mit aufgezeichnet haben nrtlsste, ist nicht zu verlangen.
"
Hildebrand again: - "Auch hatte er gewiss Herdern frOhliche Mittheilung davon ge-
macht, statt es ihm zu verbergen oder eigentlich, wie die Annahme ist, ihn damit
auzufUhren." Besides - "Um Ouellen, wie dies Liederbuch, ktimmerte sich damals
noch Niemand, die standen versteckt und verkrochen in Biblictheken. " These two
statements will not stand in view of Redlich's demonstration that the HeidenrOs-
lein ! s first appearance in 1773 was accompanied by "Liedchen der Sensucht" and
"Kuckuck und Uachtigall", two songs which Herder took from Paul von der Aelst's
Liederbuch. Therefore, it seems most probable that Herder was the first to know
this book, and that Goethe became acquainted with it through him.
As a conclusion to his thesis, gjmger has the following to say in
regard to the authorship of the HeidenrOslein: - "Dass das HeidenrOslein ein Volks-
lied sei, dafUr scheint der zweimalige Abdruck bei Herder zu sprechen. Dagegen
sprechen aber folgende Thatsachen:
1. Das Liedchen ist zu formvollendet, als das3 es ein
Volkslied sein kdnnte,
2, Es ist noch nirgends im lebendigen Volksgesange auf-
gefunden worden.
3, Es zeigt auffallende Eamilienahnlichkeit mit anderen
Goethischen Gedichten aus derselben Zeit,
4. Goethe hat es selbst als sein Eigentum bezeichnet,
indem er es an hervorragender Stelle unter seine Gedichte
aufnahm und in alien Auflagen beibehielt, obgleich er
die beiden Herderschen Drucke genau kannte.

30.
5, Die Uhter3chiede zwischen der alteren Fassung bei
Herder und der jUngeren bei C-oethe sind so unbedeutand
das s daraus Goethe unmoglich ein Elgentumsrecht
able i ten konnte.
1
Die Angaben Herders erkl&ren sich daraus, dass (Joethe sein Lied in
Anlehnung an ein alteres Volkslied geschaffen und unter dieser Bezeichnung seinem
Freunde Herder in Strassburg mflndlich mitgeteilt hat." This appears to be a very
thin justification of Herder* s two statements "alteres deutsches Lied" and "aus der
mttndlichen Sage" until one takes into consideration the extremely broad, indeter-
minate use of the term 'folk-song 1 in Herder's day, A number of poems by well-
known authors were included in the Volkslieder, among them Goethe's Fischer, It
was no one's concern at that time to make careful distinction between actual folk-
song and deliberate compositions in the folk-song style, Not until a much later
period did research in the realm of folk-song assume scientific accuracy. It will
be remembered that Arnim and Brentano in all innocence added to and detracted from,
changed and revised the material of "Des Knaben Wunderhorn" to suit their own
t
tastes, Uhland's collections in 1844 were the first to be made in the modern
scientific spirit,
2
The "Berliner Tiiesen" range Erich Schmidt also on Danger's side
of the question - "B (das Fabelliedchen) hflngt mit A (dem Aelstschen Lied) §u-
samrr.en. 3, 1st von Goethe, der es Herdern vorsagte," With him agree also Heinrich
StHmcke, 3 0. Pniower, 4 and Berthold Litzmann, 5
In spite of the almost conclusive arguments of the many critics
who uphold this first alternative, there still remains a great bulk of evidence
in support of the second, namely, that Goethe adapted his Heidenrttslein from Her-
der's folk-song,
1. -Zeitschr. f. dtschl Unt. vol, IV p. 350 4. - Jahresberichte v 2 IV 9c
17!
2. -Berliner Gesellschaft fflr deutsche Litteratur. Printed in Goethe Jahrbuch^v^lS
3. -Zeitschr. f. d. Sprache, 8, 226-232 5< _ lyrik. p. 55*
1I
31.
The coincidence "between these two songs is so nearly complete that
one is forced to ask by what right Goethe could do this, punger feels that this
close relationship is so strange, that it must he founded on an error, either of
Herder*s or Goethe's, As we have seen, he believes the error to he on Herder's
side. For, "dass Goethe irrthltailich das Heidenrflslein fur seine eigne Arbeit ge-
halten habe, kOnnen wir unmfiglich annehmen." Goethe was certainly aware of both
publications of Herder, and was even contributor to both. To the Blatter fur
deutsche Art und Kunst he gave his essay "Von deutscher Baukunst"; to the Volks
-lieder he brought twelve songs which he had gathered in Alsace, further, four
translations from Ossian, and his own song "der Fischer". Therefore, he was un-
doubtedly cognizant of the twice-printed Fabelliedchen. And if such a mistake
had occurred on Goethe's part, he must certainly have been reminded of the fact
by the friend with whom he came in almost daily personal contact; he would also
have rectified the mistake in later editions of his works, especially at the time
when he revised a certain line of the text, changing "half ihr doch kein Vfeh und
Ach" to "half ihm doch kein Well und Ach". Thus "von einem Irrthurae Goethe's kann
1
demnach keine Rede sein."
Since the possibility of error is out of the question, has Goethe
made such essential changes in the Fabelliedchen as to justify his adopting it as
his own? Lunger cites three critics who answer in the affirmative:
Oskar Schade" - "Dass Goethe ein Volkslied, das HeiderOslein,
mit einigen Verfinderungen unter seine Lieder
geradezu aufnahm, ist bezeichnend. Herder hatte
es schon in der deutschen Art und Kunst aufge-
fuhrt; er benutzte Herders bei dieser Gelegen-
heit gegebene Winke,"
Viehoff - "Herder teilte unserm Dichter vermuthlich schon
in der Strassburger Zeit das Gedicht mit; und
1. - Arch. f. Litteraturgesch. vol, 10. p. 194
2. - "Volkslieder aus ThUringen" in the Yteimarsches Jahrbuch vol. 3 p. 250
3. - Goethes Gedichte erlautert I p. 39

32.
dieser eignete sich auf Grand einiger Verflnderungen,
die er damit vornahm, daa Stuck an,
"
Suphan1 - "Wer so, wie es Goethe hier getan, ein Lied zu seinem
Ideal zurtLckdichtet, der darf sich daran, wie an einer
eignen SchOpfung erfreuen, Seine Phantasie musste es
als ein ganzes von neuem hervorbringen, wenn die frisch
hinzugethanen Zuge das Bild nicht unnutz versch(Jnem,
nur seinen nattirlich morgenschonen Glanz und Duft er-
neuern sollten."
A critical comparison of the two versions is here necessary in order
to determine the reality of Goethe* s claim t o the song on the oasis of "einige
Verflnderungen". The changes in lines 1, 5, 8, 12, 15, 15 are in reality "nur re-
dactioneller Art" following out Herder's own recommendation in regard to preserv-
ing the trochaic measure by dropping the disturbing article at the beginning of
the line. More important are the changes in lines 3-5, These "m&chte ich nicht
als Verbes3erungen bezeichnen" says Dunger - "auch Viehoff nennt sie 'minder bei-
fallswtsrdig' ; die Neubildung 'morgenschfln' , so gluckluc^ getroffen und poetisch
sie sein mag, entspricht doch nicht der Einfachheit des Volkstones, in dem das
Liedchen gehalten 1st," Outside of these slight deviations the two versions are
in perfect accord until the conclusion is reached; here is to be found the one
essential difference between the two. In the first we find*
Aber er vergaas daraach
Beim Genus s das Leiden.
In the second:
Half ihm doch kein Weh und Ach
Mu3st* ea eben leiden.
Dunger much prefers the first conclusion, but prints it with the variation:
Aber es vergass darnach. , .
.
"Auch hier wehrt sich das ROschen gegen die ungestHmen Liebeswerbungen des Knaben,
aber als ihr Widerstand gebrochen ist, als sie sich hat ergeben mttssen, so verglsst
sie ihr Leiden im Vollgenusse sinnlicher Lust. Das ist eine kecke und unverblflmte





Sprache, aber es entspricht dem Leben, es ist psychologische YJahrheit darin, "and
ich gestehe offen, mor scheint dieser Ausgang menschlicher und verstthnlicher als
der in der spfiteren Fassung, wo das HeidenrOschen unter "bitteren Klagelauten Ge-
walt Uber sich ergehen lessen mass. Wahrend die altere Fassung eine gesund Sirm-
lichkeit atimet, hinterlasst die apatere ein GeftJhl der Trauer Uber das Los der
geopferten Uhschuld".'
1
' In a footnote to this same passage Danger attampts to
give a color of reason to his amazing notion. "MerkwUrdiger Weise findet sich
bei Herder die Lesart: *aber er vergass darnach 1 etc. Dies ist offenbar ein Feh-
ler, mag derselbe nun dem Drucker Oder Herder selbst zur Last fallen. ... .Kann denn
bei dem wilden Knaben, der in siegeegewissem AnstUrmen alle Hindernisse "ttberwindet
•urn sich dem Genusse der hachsten Lust hinzugeben ilberhaupt von Schmerz die Rede
sein? Und kann ein Schmerz, den das Ritzen am Dorn, den das ohnmftchtige Wider-
streben eines schwachen Madchens erregt, ein Leiden genannt warden? Ausserdem
passt die Verbindung mit aber hesser in den Zusammenhang , wenn dasselbt Subjekt
bleibt: das Rtfschen wehrte sich zwar, aber es vergass dami beim Genusse das Lei -
den.
»
Danger calls upon A. W. Grube^ to support him in this theory, "dieser,
der das Herdersche Lied als wirkliches Volkslisd ansieht, nimmt Anstoss an dem
Schlusse: »Mit dem Schicksal des ROsleins hatte das Volk3lied enden sollen; er
springt aber plotzlich von der Blame auf den Knaben Uber und erzahlt, wie er wfahl
den Dorn der gepfluckten Rose empfinden musste, aber das Leiden doch uber dem Ge -
muss vergass Obwohl damit indirekt auch das Schicksal des ROsleins angedeutel
ist, so verlieren wir doch die Einheit der Anschauung und Stimmung. 1 "
Jakob Minor3 also believes in the "e_s" theory, and tries to work it
out logically. He calls attention to the fact that in the first edition of his
works Goethe printed "Half ihr doch kein V.'eh und Ach", "Goethe hat in den finhere:
Zeilen von dem ROslein immer in dem grammatischen Geschlecht (es) geredet; wenn
er hier in das natUrliche Geschlecht (ihr) Uber springt, so geschieht das bloss
1. - Archiv. f. Litteraturgesch. v. 10 p. 197
2. - Deutsche Volkslieder. Vora Kehrreifh des Volksliedes etc. 1856 p« 204
3. - Euphorion 1394 v. I. p. 607

weil ihm sich auch auf den Knaben beziehen liesse, und der Dichter diesem Miss-
verstflndnis offenbar vorbeugen will, Darum muss auch an der entaprechenden Stelle
der ersten Fassung e_s stehen,*1 Stflmcke 1 also reads "es" for "or".
Von Biedermann^ proves "es" to "be a false reading by calling attention
to the parallel lines in the fourth stanza of the Aelst song, - "da3 hat mir tret-
ten auf den fuss und gschach mir doch nicht leide", This correspondence is also
3 4-
mentioned by Joseph. The refutation is completed by Hildebrand who is justly
indignant at Dunger* a groundless assertion that "er" is simply a misprint or a mis-
take on Herders part. "Wie kann man mit einer gesicherten und ausnahmslosen tftter-
lieferung so umspringen und auf Selbstgemachtes solche Folgerungen bauen? Und
eine wichtige Eolgerung hat der Verfasser dabei noch ubersehen. Er fuhrt S. 200
selbst aus, wie Herder den verblttaten Sinn des Liedes ubersehen hatte, indem er
es als Kinderlied behandelte. Wie in aller Welt sollte das mttglich gewesen sein,
wenn er "es" fur "er" vor sich hatte? Dies "es" zerknickt dera ganzen Liedchen die
Seele, denn sein innerster Eaden, seine ganze Schttnheit ist die jungfrauliche
SprOdigkeit des EOschens, das 3ich mit alien Kraften gegen den Knaben wehrt, und
das sollte am Schlusse pl&tzlich in Gennuss umschlagen, aus dem Jungfr9ulichen
ins Unweibliche? Wie plump ware dasl" The "es" reading must be definitely rejec-
ted as an inner impossibility.
To return to Dunger again - "Geben diese kleine linderungen wirklich
einem Dichter das Recht, eine fremde Geistesschttpfung als sein Eigenthum zu be-
trachten? Ich glaube, jeder Unbefangene muss mit einem entschiedenen nein ant-
5
worten." Again Dunger calls other critics to his aid. "Dttiatzer hat dies auch
gefuhlt: *Goethe hat hier gewa-t ein im Volksmund umgehendes Lied mit wenig Ver-
anderungen ohne weitere Angabe unter seine eignen Gedichteauf zunehmen 1 " . And
Reinhard Wager : "Dass er ohne alle Eemerkung und Ursprungsangabe das oben mit-
1. - Zeitschr. f. D. Sprache 8, p. 230
2. - Goethe-Forschungen. Neue Folge p. 334 ft. note.
3. - Das geidenrttslein, p. 124
4. - Zeitschr. f. dtsch. Unt. IV p. 151
5. -Erlauterungen zu Goethes Gedichten
o.
- Umdic.i-cungen. Ne&st A^i.^-,^..
1p
ber Volks^oesie und Uredichtung. p. 72

35,
getheilte Heidenrttslein unter seine Originalgedichte stellte, also stillschweigend
f-flr sein eigne s Erzeugniss ausgab, das scheint mir durch die zwar meisterhaften,
aber doch zienilich unwe sentlichen Variationan, welche das Lied "bei ihm von dem bei
Herder unterscheiden, keineswegs gerechtfertigt werden . zukOnnen."
But were these changes so "klein", so "wenig", so "unwesentlich" as
the three above-mentioned critics would have one believe? Hildebrand thinks not.
He calls "das Jflngere die gesteigerte Fassung bei Goethe, die nicht einmal eine
Verbesserung ist." But beyond this he believes that in the "eingreifende Aenderuh{|
of the conclusion lay Goethe 1 s right to appropriation of the song, "Im ursprttng-
lichen Texte ist das Leiden auf Seiten des ftoaben von den Domen des Rttsleins, bei
Goethe is es "umgekehrt mit dem Wen und Ach auf s RUslein Ubertragen, In der aiterei
Fassung ist das Bild bis zum letzten Augenblick festgehalten, die von Goethe fallt
am End 3 ganz aus dem Bild heraus in bildlose Leutlichkeit hinein, auch das ist
1
keine Verbesserung." Hildebrand has indicated but not sufficiently emphasized
the fact that Goethe 1 s great title to the Heidenrttslein, if he adapted it from the
Fabelliedchen-folksong, lay in the tremendous change which he made in the inner
meaning. But Hildebrand* s chief concern seems to be to render justice to Herder
and the folk-song, and Goethe's adaptation from it does not even seem to him an
improvement. Indeed that is his open avowal in the first part of his essay,
Drought out by Dunger , s lack of warmth in entering into Herder's position. "Su-
phan hat nicht versArunt, auch Goethes Rechtsanspruch an das Lied fein und warm
ins Licht zu rucken, Lunger aber hat bei eifriger Parteinahrae fur Goethe das-
2
selbe fur Herder zu thun vers&umt. Und das will ich nachholen."
Pniower'
5
thinks that Hildebrand is mistaken in saying that Goethe's
version "fallt am Encie ganz aus dem Bild heraus in bildlose Deutlichkeit hinein",
"Wir meinen dass Goethe me.ir im Bilde bleibt als Herder, Bei Herder mit dem
V/orte 'Genuss' wird die Allegorie vOllig durchbrochen. " Danger also contests
1. - Zeitschr. f. dtsch. Und. v, LV p. 150
2. - « n n ii ii n u 148,
3. - Jahresberichte vol. I. IV 11c

this point as does Kutscher. x
36.





If Goethe wrote "both songs, why did he make any changes? Herder*
s
"merkwflrdiges Missverstflndnis. . . , in dem Gedicht nur ein unschuldiges Kinderlied
zu erblicken und, wie Hilde"brand sich ausdrllckt 1 nur die Blume zu sehen, niht was
durch die Blume gesagt words* ...... .mag wohl Goethe veranlasst haben, durch ein-
ige Underungen den Sinn seiner Dichtung deutlicher zu machen In der ersten
Fassung heisst das Ettschen 'frisch und schon* , in der zweiten 'jung und raorgen-
schfln* mit deutlichem Hinweis auf das Madchen; denn von einer Blume sagt man nicht,
sie sei 'jung*. Weiter, das Menschen-ROslein sieht der Knabe schon aus der Feme
und lauft hinzu, urn es nah zu sehn, ^in wirkliches EOschen hatte er in weiterer.
4
Entfernung nicht so leicht bemerken ktJnnen" The same reason would also account
for t~e change in the conclusion. As for other minor differences, for instance
in line 12, "Dass ichs nicht will leiden" was changed to "Und ich will*s nicht
leiden", - "offenbar, weil das 'Dass' nach dem vorhergehenden *Dass* hart klingt"
And again in line 15 - "Doch der wilde Knabe...." was changed to "Und der wilde
Knabe...", "wahrscheinlich wegen des mangelnden Gegensatzes". It must be remem-
bered also that a period of sixteen years elapsed between the public appearances
of the two versions. The passage of such a length of time may quite probably
have given him a different attitude toward the subject matter of the song and the
5
tragic love-affair which lay behind it, Joseph's pertinent remarks are here well
worth quoting. "So lebendig Goethe seine Lieder aus der momentanen Gegenwart her-
ausschuf , so schnell ward ihm diese spater wieder fremd. Dann geschah es wohl,
dass er ihnen Jtnderungen angedeihen liess, durch die gerade die srrechendsten und
individuellsten Zttge beseitigt warden. Die Sesenheimer Lyrik hat nicht am wenig-
1. -Das NaturgefUhl in Goethe* s Lyrik. p. 60
2. -Goethes Poems, p. 159
3. -"Ober Goethes Gedicht. p. 307
4. -Zeitschr. f. d. Unt. vol. IV p. 342
5. -Das HeidenrBslein. p. 76
r i
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sten unter diesem Verfahren gelitten -and zwar gerade in ihren Perlen," And since
the concluding two lines were those which suffered the greatest change, "so lag
das sicher daran, dass in ihnen eben das rein Momentane zum Ausdruck gekommen war,
fflr das Goethe unter den veranderten Verhaltnissen das Verstflndnis verloren hatte".
The poet thinks no longer of the sorrow which he himself suffered, but of the sor-
row he caused. "Den freundlichen Schluss wandelt er in einen tragischen, damit
ein Bekenntnis der reumutigen Stiniraung ablegend, die in ihra nun vorherrecht . " The
poem "Willkommen und Abschied" affords a parallel to the Heidenreslein in this,
that its concluding two lines were also changed in much the same way. After the
last sad meeting with Friederike he had said:
Du giengst, ich stund und sah zur Erden
Und sah dir nach mit nassem Bllck,
This he afterward changed to "Ich ging, du standst -" which shows that here also
the original expression had become foreign to his feeling, when he was no longer
in contact with the living experience. But there is also an important difference
between the changes in the two poems, according to Joseph. Whereas in Willkommen
und Abschied "Goethes Verfahren, ein rein mechanisches des Verstandlichmachens
ist", In the Heidenreslein "ein neuer Lebensinhalt zur Aussprache dr&ngt."
Max Morris* who also thinks that Goethe wrote both songs, recognizes
but one authentic version - the later one. The Fabelliedchen he calls a "ver-
grCbernde Wiedergabe von Goethes Heidenreslein" whose "Abweichungen sich aus der
mindestens teilweise nach dem Ged&chtnis erfolgten v;iedergabe erklflren. Die
bieden Verszeilen 'Half ihm doch kein Vfeh und Ach, Musst es efcen leiden 1 waren
Herder ganz entfallen, und er hat einen Ersatz dafur - schlecht genug - zu den
gegebenen Reimsilben gedichtet". This is hardly just, for if the Fabelliedchen
were only a "vergreb-irnde Wiedergabe" of the Heidenreslein due to Herder* s im-
perfect recollection of the song which had only been imparted to him orally, he
must certainly have been corrected by Goethe, And were this the case, the true
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version must surely have been substituted for the wrong one when the song was
again printed among the Volkslieder in 1779. This, of course, did not happen,
Goethe would certainly never have allowed one of his poems to appear twice in a
wrong and mutilated form.
After a review of the whole subject, it is evident that the truth of
the matter lies between the claims of Dunger and Hildebrand, Each has given a
little summary of his conception of the situation. Let these summaries be placed
side by side for comparison, Hildebrand' s is the simpler. He affirms the folk-
song without reservation. Then: "Goethe war von dem Liedchen ergriffen, es
schlug lebhaft in eigne Gedankenkreise bei ihm ein, aber die Fassung sagte ihm
nicht ganz zu, daher das leise Umgiessen der Form, bis sie ihm genlSgte, Er liebte
es beim Wandern Lieder vor sich hin **u singen Oder da er nicht eigentlich musi-
kalisch war, halb melodisch nach dem Takt des Ge/ens zu trallern, schuf auch eigne
Lieder so; er hat es wohl auch mit dem Heidenrttslein so gethan, das sich jetzt nocl
zum prosaischen Hersagen ordentlich versagt und von selbst in jeder Zeile voll
stillen Sangs und Klangs steckt, auch in vortrefflichem Wandertakt gehalten 1st,
Goethes Fassung des Liedes mag auch so vom Spazierengehen herrBhren, nicht vora
Schreibtisch, So mochte es langst innerlich sein eigen geworden sein, als er es
1709 tinter seine Lieder einstellte," Goethe made such essential changes in the
poem that it became his own as if by recreation.
Let Lunger be heard again, "Goethe hat wahrend seines Strassburger
Aufenthaltes Kenntnis von dem alten Volksliede erhalten, Der anmutige Kehrreim
spricht ihn lebhaft an, aber die breite, zusammenhanglose Fassung sagt ihm nicht
zu, er dichtet es urn und tragt das Lied so seinem damals in Strassburg anwesenden
Freunde Herder vor, Denn bekanntlich liebte es Goethe, neue Dichtungen seinen
Freunden mUndlich mitzuteilen, 1st es da wunderbar, dass Herder, der begeisterte
Freund volksmassiger Dichtung, dieses so ubere-us ins Ohr fallende Lied seinem Ge-





seine Sammlung von Volksliedern ausge"beten ha"ben. Wenn nun durch irgend welchen
Zufall die eine Zeile unleserlich geworden war, so war es ihm naturlich nicht
schwer, 'uiese Reihe aus dem Gedachtnis zu supplieren 1
. Jedenfalla hat Goethe
seine Umdichtung als ein alteres Volkslied Herdern mitgeteilt, da er ja durch das
alte Volkslied dazu angeregt worden war....,Der Begriff , Volkslied t stand daraala
noch keinesvvegs so fest, wie gegenwflrtig, wo wir einen strengen Unterschied machen
zwischen Volksliedern und volkstttolichen Liedern Bei dieser weitherzigen Be-
griffssttmraung konnte Goethe recht gut seine Umdichtung als alteres Volkslied be-
zelchnen".
Where is one tc place a final decision? Both are plausible; both,
while taking definite stand on one of two apposing sides of the question, are yet
just to the other, and there are no actual proofs, no known facts which finally
affirm the one and deny the other. It is a situation whose conflicting elements
cannot be resolved, One*s personal feeling in the matter must decide between
Hildebrand and Dunger, or in reality, between Herder and Goethe, whose partisans
they are respectively. To both theories there is a similar objection. If one
acknowledges the folksong, one must make allowance for Goethe* s appropriation of
it by reference to the vagueness of conceptions of literary property and honor
at that time, for the fact that Goethe made a change in the inner meaning of the
poem by alteration of the two last lines would scarcely justify his action accord-
ing to our modern standards. On the other hand, if one believes Goethe to have
been the author of both songs, with the Aelst song as a basis, one is forced to
excuse Herder's acceptation of it as folksong on the ground that neither Herder
nor anyone else at that time understood the distinction between "Volkslieder"
and "volksthltaliche Lieder", In a sense, therefore, the mystery is still unsol-
ved and must remain so, unless some hitherto unknown factor can be discovered
which shall cast a dispelling light upon it. The Heidenr&slein, in the me^time




universal appeal, has been set to music
in its native land than almost any song
the most important thing about Goethe's
perfect masterpiece of song.
again and again, and is more widely sung
which could be mentioned. And after all,
HeidenrGslein is that it is a beautiful,
r
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